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して注目されることとなった(中澤，2017)。過剰な仕事量は職への満足感を低下させ(Huyghebaert, Gillet, Beltou, 


































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 共通性 α
「学校の勉強は簡単すぎて退屈だ」と言う生徒の興味をひ
きつけることができるような教材を工夫している .94 .04 .02 －.12 －.08 .77
.84
「学校の勉強は難しすぎる」と言う生徒の興味をひきつけ
ることができるような教材を工夫している .76 －.03 .05 －.07 .11 .66
「学校の勉強は既に知っていることばかりでつまらない」
と言う生徒には理解深化を促す課題を与えている .65 .03 －.09 －.05 .13 .48
教材研究や研修も自分なりに頑張っている .55 －.01 .02 .13 .04 .41
教材研究や研修面もそれなりに充実している .46 .04 －.07 .44 －.04 .48
毎日の生活にはりがある .02 .83 .03 －.06 .03 .68
.89生活に充実感で満ちた楽しさがある －.03 .82 －.05 .14 .01 .77
生きている充実感があり，生きる喜びを感じる .04 .77 .13 －.01 .00 .75
生まれてきてよかったと思う －.06 .07 .75 －.10 －.05 .50
.80
私は価値のある生活をしていると思う .08 .16 .66 .04 －.06 .66
私には毎日の生活の中で何かへの使命感がある .15 －.26 .65 .19 －.01 .50
私には未来に明るい希望がある .00 .17 .51 .13 －.04 .50
毎日，毎日変化のない単調な日々でつまらない －.13 .09 .49 －.06 .20 .30
職場は楽しい －.14 .07 .07 .82 .03 .78
.85今の職場生活に満足している .05 .22 －.12 .77 －.07 .73
職場に居場所がある －.06 －.13 .12 .74 .08 .55
「勉強をする気がおきない」と言う生徒にどのように働き









.15 .01 －.03 －.06 .56 .40
寄与率 34.16 13.18 4.10 3.64 3.79
因子間相関 Ⅰ .30 .35 .35 .56
























度」(日数負担感：r＝－.31, p<.001；平日負担感：r＝－.24, p<.001；休日負担感：r＝－.23, p<.001)，「充実感」
(日数負担感：r＝－.23, p<.001；平日負担感：r＝－.24, p<.001；休日負担感：r＝－.23, p<.001)，「自尊心・希
望」(日数負担感：r＝－.18, p<.01；平日負担感：r＝－.18, p<.01；休日負担感：r＝－.13, p<.05)，「職場満足」













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   








































経験あり(n＝96) 経験多少あり(n＝39) 経験なし(n＝131) F値 多重比較
M SD M SD M SD (2, 231)
平日１日あたり部活動時間(分） 110.16 20.15 95.64 30.33 115.63 77.24 1.72 n.s.








平日１日あたり部活動時間への負担感 3.06 .72 3.33 .70 3.48 .80 6.93 ** 経験なし＞経験あり
休日１日あたり部活動時間への負担感 3.23 .73 3.32 .71 3.58 .76 5.47 ** 経験なし＞経験あり
睡眠時間充足度 2.51 .85 2.62 .71 2.41 .89 0.47 n.s.
平日の教材研究時間充足度 2.10 .87 2.38 .75 1.97 .78 2.55 n.s.
休日家族と過ごす時間充足度 2.08 .95 2.56 .94 2.13 .93 3.32 * 経験あり＜経験多少あり
充実感 2.69 .74 2.63 .60 2.53 .71 0.25 n.s.
自尊心・希望 3.08 .59 2.99 .51 3.06 .50 0.61 n.s.
職場満足 3.00 .75 3.02 .57 2.87 .64 0.33 n.s.
教材研究・研修 2.55 .57 2.70 .53 2.62 .61 0.47 n.s.
学習指導工夫 2.79 .52 2.90 .58 2.74 .57 0.36 n.s.
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Middle School Teacher’s Perception about Bukatsu 
and their Psychological States
Shiori SUMIYA＊
ABSTRACT
The purposes of the present study are to investigate whether junior high school teachers’ actual and perceived workload 
for the extracurricular activities would relate to their mental health, and whether their past experiences around the 
activities would relate to their subjective workload.  Two hundred eighty-two teachers (179 males, 102 females) who were 
in charges of extracurricular activities participated in the questionnaire in 2019.  As the results, the hours of extracurricular 
activities on school breaks correlated with their subjective workload around extracurricular activities, and lack of time for 
researching teaching materials and spending with families on breaks.  High subjective workload correlated with the lack of 
researching teaching materials, low life satisfaction, low self-esteem, and low job satisfaction.  Those who had no experience 
of the events had high subjective workload of extracurricular activities.
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